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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ

ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ

ﻋﻤﺎﻥ .ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (310ﻁﺎﻟﺒﴼ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ّ
ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﴼ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺤﻴﺙ ﺘﻜّﻭﻥ ﻤﻥ ) (19ﻓﻘﺭﺓ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺤﺘﻭﻱ
ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ :ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ،ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﺒﻲ.

ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ّ
ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺼﻑ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ.

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ :ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﻠﻨﺸﺭ2014/3/2 :

ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ2013/12/29 :
57

Anger Behavior and its Relationship with Parenting Styles
Among Secondary School Students in Amman

Abstract
The Purpose of the study was to investigate the relations
between anger behavior and parenting styles among Secondary School
Students. The sample of the study consisted of (310) secondary school
students selected randomly from the population of the study. To achieve
the aim of the study, anger scale consisting of (19) items, and Parenting
Styles Questionnaire consisting of (45) items were used. The parenting
questionnaire consisted of three parenting styles; democratic, authoritarian and permissive.
The results of the study indicated signiﬁcant gender differences
favoring males, while no differences were found due to the class. A
positive signiﬁcant correlation was found between anger behavior and
authoritarian style.
Key Words: Anger, Parenting styles.
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ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ:

ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﴽ ﻓﻬﻭ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﻋﺎﻡ ﻟﻺﺤﺒﺎﻁ ﻭﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ

ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻫﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ .ﻭﻗﺩﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ،ﺇﺫ ّ
ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ،ﻓﻬﻭ ﻤﻴﻝ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺼﺤﻲ ،ﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﺩﺭﺘﻨﺎ

ﻭﺴﻴﻁﺭﺘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻤﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ )ﺒﻜﻴﺭ.(2001 ،

ﻭﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻨﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ،
ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺼﺎﺭﺕ ﺘُﻌﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ .ﻭﻋﺭﻓﻪ ﻜﻭﺭﻤﻴﺭ ) ،(Cormier, 2005ﺒﺄﻨّﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﻗﻭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ،
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﴼ ﻨﺤﻭ ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻷﺫﻯ
ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝ ،ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻤﺜﻝ

ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺫﻯ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼً.

ﻜﻤﺎ ﻭﻋﺭﻑ ﻓﺭﻴﺯﺭ ) (Frazier,2003ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺎﻗﺔ ،ﻴﻤﻜﻥ

ﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺃﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﻀﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺭﻙ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻬﺔ .ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ
ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻁﺭﻕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻀﺏ.
ﻭﻴﻤﻴﺯ ﻨﺎﻤﻜﺎ ) (Namka, 2006ﺒﻴﻥ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻫﻤﺎ:

 .1ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺼﺤﻲ :ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﺩ ﻓﻌﻝ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻤﻨﻁﻘﻲ ،ﻭﻤﻘﺒﻭﻝ ﻟﻸﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ،
ﻭﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻴﺤﺎﻭﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺼﺤﻲ.

 .2ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﻲ :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ

ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻭﻋﻴﺎ ﺫﺍﺘﻴﺎ ﻋﺎﻟﻴﺎ ،ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﻀﺒﻁﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﻏﻀﺏ ﻫﺩﺍﻡ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻫﻭ ﺍﻨﻔﻌﺎﻝ  ،Emotionﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝ ﺨﺒﺭﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻭﻴﺸﻴﺭ) ﻭﺭﻴﻜﺎﺕّ (2010 ،
ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻨﺎ ﻴﻭﻤﻴﴼ ،ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻌﻡ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺠﺴﻤﴼ ﻭﻨﻔﺴﴼ.
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ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻠﻐﻀﺏ ،ﺒﺴﺒﺏ
ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺠﻌﻠﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﻏﻀﺒﻪ .

ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺠﺭﻭﺴﻤﺎﻥ ) (Crossman, 2006ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ-:

 -1ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺯﺍﺠﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻜﻝ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ.

 -2ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
 -3ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺒﻀﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ.

 -4ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻤﻅﻬﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺘﺄﻫﺒﻪ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ،ﻤﺜﻝ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﺒﺭﺓ

ﺍﻟﺼﻭﺕ.

ﺃﻥ
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺜﻴﴼ ،ﻭﺍﺨﺘﻼﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ّ

ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ).(Clayton & Tacker, 2000

ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ،
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﺘﺸﻴﺭ ّ

ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ،ﻫﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ،
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ .ﻓﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ

ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻀﺏ )ﻭﺭﻴﻜﺎﺕ.(2010 ،

ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ ،ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﺘﺭﻯ ّ
ﺇﺸﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ،ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻟﻠﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍﺕ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ،ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻷﺼﻠﻲ

ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﺓ
) .(Corey,2001ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﺘﺭﻯ ّ
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ،ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ،ﺇﻤﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ )ﻋﺎﻤﺭ.(200 ،

ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﴽ ﻋﻥ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺤﻴﺙ ّ
ﻜﻤﺎ ّ

ﻏﻀﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻤﻠﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﺒﺕ ﻏﻀﺒﻬﻥ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺠﺴﺩﻴﴼ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻟﻔﻅﻴﺎ،

ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ،ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻥ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ )(Kathiann, 2001
ﺤﻴﺙ ّ
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﻴﻜﻭﻥ
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﺭﺥ )ّ ،(1999
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ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺯﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺱ ﻭﺍﻟﻐﻴﻅ ﻭﺍﻟﻨﻜﻭﺹ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ .ﻭﻴﺫﻜﺭ ﻓﺸﺒﺎﺥ )(Feshnbach, 2007

ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻴﺨﺘﻠﻔﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
ّ
ﺃﻥ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍ ﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ّ
ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻨﺤﻭ

ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻨﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ّ

ﺴﺭﻴﻌﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺄﺘﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻤﺸﻭﺸﺔ ﻭﻴﻔﺘﻘﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ .ﺤﻴﺙ ﺘُ ّﻌﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻓﻰ ،ﻭﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﻟﺫﺍ ّ
ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻤﺎﺴﻜﻪ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﻜﻜﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ

ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ،ﻜﺎﻟﻌﺯﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ .ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ

ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺤﻝ

ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻜﺎﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ
ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ ) .(Baunring, 2007ﻭﻟﺨﺹ ﻫﻭﻜﻲ ﻭﻟﻭﻨﻙ )Hoghughi & Long,

 (2004ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
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ﺇﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﻌﺒّﺭ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ
ّ
ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﺜﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ
ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺼﺤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ

ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ّ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ﻟﻸﻁﻔﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ّ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ )ﻋﺸﻭﻱ ،ﻭﺩﻭﻴﺭﻱ .(2006
ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ
ﻭﻴﺭﻯ ﺭﻭﺒﻴﻥ ﻭﻜﺎﻨﺞ )ّ (Rubin & Chung, 2006

ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺤﻭﻝ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ.

ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺏ ) (2003ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.

ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ) (2010ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻓﻌﻠﻴﴼ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ،ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻤﺎ ﻤﻊ
ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻤﺎ؛ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ

ﺇﻥ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ؛
ﻭﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ّ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻫﻭﻜﻴﻨﺒﺭﻍ ﻭﻫﻭﻜﻨﺒﺭ
) (Hockenbury & Hockenbury, 2006ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻫﻲ:

ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺒﻲ .ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻁﺤﺎﻥ ) (2001ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ

ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺒﺎﻵﺘﻲ :ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻝ ،ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ،ﺍﻟﺘﻘﺒﻝ ،ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ.

ﻭﺤﺘﻰ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ

ﻗﺴﻤﻭﺍ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺨﻼﻝ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ّ

ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋ ّﺩﺓ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻫﻲ:

ﺒﺄﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ ﺘﺴﻴﺭ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ :ﻴﺘﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ّ
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ﺒﺸﻜﻝ ﺘﻌﺎﻭﻨﻲ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻤﻭﺭﻫﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ

ﻭﺃﻴﻀﴼ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ

ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ،ﺒﻝ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ

)ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻌﺔ.(2006 ،

ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁ :ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﺭﺩ،

ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﺤﻤﻴﻠﻬﻡ ﻤﻬﺎﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻓﻭﻕ ﻁﺎﻗﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ .ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻌﻨﻲ

ﺃﻥ
ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻼﺫﻉ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ّ
ﻼ ﺴﻠﺒﻴﴼ ﻭﻤﺘﺭﺩﺩﴽ ﻭﺨﺎﺌﻔﴼ ﻭﻏﺎﻀﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ )ﻨﺼﺭ
ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﻨﺸﺊ ﻁﻔ ً

ﺍﷲ.(2004 ،

ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻝ :ﻭﻴﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻠﻭ

ﻟﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻪ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻟﺘﺤﻤﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﻫﻝ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻜﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩﻡ

ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻨﻀﺞ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ )ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ.(2005 ،

ﻓﺎﻵﺒﺎﺀ ﻁﺒﻘﴼ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻴﺴﻠﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﴼ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﴼ ﺘﺠﺎﻩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ،ﻓﻼ

ﻴﺘﺩﺨﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺹ ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﻡ ،ﻜﻌﺩﻡ ﺘﺩﺨﻠﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺃﺼﺩﻗﺎﺀﻫﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ

ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻌﺙ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ

ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺫﺍﺘﻬﻡ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﻡ )ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ،ﻭﺼﺎﺩﻕ.(2000

ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ (2004 ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ) ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ (2005 ،ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ

ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ

ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻘﻴﺩﴽ ،ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ ،ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﺒﻌﴼ ﻷﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ

ﻭﺘﺒﻌﴼ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﻭﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻪ .ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
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ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟

ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟

ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (α≤ 0.05ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺼﻑ؟
ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ

ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺎ ﺴﺘﺴﻬﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺤﻭﻝ

ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.

ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﻴﻌﺭﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﴼ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ .

ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ :ﺘﻌﺭﻑ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﴼ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ

ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.

ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻬﺎ:

ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ :ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.

ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻭﻴﻠﺢ ﻓﻲ

ﻋﻤﺎﻥ.
ﻤﺩﻴﻨﺔ ّ

ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔُ :ﻁﺒّﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  2013-2012ﻭﺴﻭﻑ ﺘﻌﻤﻡ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ.

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:

ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ) (2004ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ

ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) (600ﻁﺎﻟﺏ

ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺴﻊ .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
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ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ّ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ

ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺃﻴﻀﴼ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﴽ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ
ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ.

ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ ) (2004ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ

ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ .ﺘﻜﻭﻨﺕ

ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (834ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ .ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ .ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﻜﻝ ﻤﻥ

ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻤﻥ ﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ

ﻓﺭﻭﻕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ.

ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ) (2005ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ

ﺃﻜﺎﻨﺕ )ﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ،ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﺘﺴﻴﺒﻴﺔ( ﺒﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (372ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻭﺯﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺴﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ .ﻭﻗﺩ

ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،

ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻟﺩﻯ
ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ .ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ّ
ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ
ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ

ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻓﻕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﻡ.

ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﻔﻴﺎﻨﻲ ) (2006ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ

ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ،

ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ،ﻜﻤﺎ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ
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ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (162ﺘﻠﻤﻴﺫﴽ ﻋﺎﺩﻴﴼ،

ﻭ 200ﺘﻠﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ
ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ،ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ّ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ

ﻫﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﴼ ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ.

ﻭﺃﺠﺭﺕ ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻴﻨﻴﺔ ) (2007ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ

ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ّ

ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (316ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ

ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﻭ
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ .ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻁﺎﺒﻘﴼ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ
ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺒﻝ ،ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ّ

ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ
ﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕّ .
ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ
ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ّ
ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺒﺫ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺏ

ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻝ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻘﺒﻝّ ،

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ.

ﻭﺃﺠﺭﻯ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ) (2008ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ

ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ

ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ .ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (582ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ،

ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ .ﻭﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ّ
ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺸﻴﻭﻋﴼ ﻟﺩﻯ ﺃﺴﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻴﻠﻴﻪ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ،
ﻴﻠﻴﻪ ﻨﻤﻁ ﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ،ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ .ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﴽ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ.

ﻭﺃﺠﺭﺕ ﺤﺴﻥ ) (2008ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ

ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ
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ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ) (251ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻤﻨﻬﻡ ) (88ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ،ﻭ) (163ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ
ﺃﻥ ﺃﺒﺭﺯ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ .ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ّ
ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻝ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ
ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺏ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲّ ،

ﻻ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺏ
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﴼ ﺩﺍ ً
ﻫﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲّ ،
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻭﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﺃﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﺒﻲ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜﻝ ﺴﻠﺒﻲ ﻤﻊ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.

ﻭﺃﺠﺭﻯ ﻜﻭﻟﺯ ) (Coles, 2002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ

ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (99ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ) (13-18ﺴﻨﺔ.

ﺃﻥ
ﻭﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻨﻴﺴﻭﺘﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ  ،ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ّ
ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ،
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﴼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭّ ،
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﻘﻝ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻱ.

ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﻨﺯ ﻭﺠﻭﻟﻲ ) (Johnes & Jolly, 2005ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻫﻝ

ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ؟ ﻭﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺁﺜﺎﺭ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ،ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ

ﻟﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ  163ﻤﺭﺍﻫﻘﴼ ﻭﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ) 73ﻤﻥ
ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭ 90ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ( ﻤﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ

ﺴﺕ ﻤﺩﺍﺭﺱ .ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺘﻌﺯﻯ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻐﻀﺏ،
ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻱ ﻟﻸﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻟﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ.

ﺃﺠﺭﻯ ﺩﻴﺭﻭﺯ ﻭﺴﻨﻨﺱ ﻭﻓﺎﻨﺴﺘﻴﻨﻜﺴﺕ )Duriez, Soenens & Vansteenkiste,

 (2007ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﻨﻤﻁ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ )(956
ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻭﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ،ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
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ﺃﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻴﺘﻨﺒﺄ
ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ّ

ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻟﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﻊ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ،ﺤﻴﺙ ّ
ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺸﻜﻝ ﻁﺭﺩﻱ ﻭﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻊ ﻜﻝ ﻤﻥ
ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻟﻭﺒﻴﺯ ) (Lopez, 2008ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﴼ

ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﴼ ﻤﻊ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ .ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (349ﻁﺎﻟﺒﴼ

ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ  ،ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ،ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ّ
ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ )ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ( ﻭﺒﻴﻥ
ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﴼ ّ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ )ﻤﺜﻝ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ( ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ.

ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻨﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،
ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻁﻼﻉ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﻭﺠﺩﺕ ّ

ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ

)ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ (2004 ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻭﻟﺯ) (Coles,2002ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ

ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ

ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ .ﻟﺫﻟﻙ ّ
ﻫﺩﻓﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.

ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ:

ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺔ:

ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ﻓﻲ
ّ
ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺼﻭﻴﻠﺢ ﻟﻠﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ

 ،2012/2013ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ) (1550ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻲ ،ﺒﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ ) ،(20%ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ) (310ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ

68

ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ

ﺍﻟﺼﻑ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﴼ ﻟﻼﺨﺘﻴﺎﺭ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻵﺘﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺼﻑ.

ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺼﻑ

152

75
77

158

76
82
151

310

159
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺃﻭ ًﻻ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ:

ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ) (25ﻓﻘﺭﺓ .ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ

ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ) (10ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ
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ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ
ﻟﻸﺩﺍﺓ ﻟﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ

ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ،ﺃﺠﺭﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﺍﺘﻔﺎﻕ ) (%80ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ،ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ

ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺤﺫﻑ ﺴﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻟﺘﺼﺒﺢ
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ) (19ﻓﻘﺭﺓ.

ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤﻝ

ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ) (0.85ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (50ﻁﺎﻟﺒﴼ

ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﺤﻴﺙ ُﻁﺒﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺒﻔﺎﺼﻝ ﺯﻤﻨﻲ ﻤﺩﺘﻪ ﺃﺴﺒﻭﻋﺎﻥ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ

ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ

).(0.83

ﻭﻴﺼﺤﺢ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻭﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﴽ )(5

ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ) (4ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ) (3ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ) (2ﻭﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠﺩﺍ ) .(1ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺹ

ﻫﻲ ) (95ﻭﺃﺩﻨﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﻲ ) .(19ﻭﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ

ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻓﻘﴼ ﻟﻤﺩﻯ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ) (5-1ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ

ﺍﻵﺘﻲ:

 -1ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ (2.33-1) :ﺩﺭﺠﺔ -2 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ(3.67-2.34) :

ﺩﺭﺠﺔ -3 .ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ (5-3.68) :ﺩﺭﺠﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﴼ :ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ:

ﺘﻜﻭﻥ
ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻭﺭﺘﻪ ﺤﺴﻥ ) (2008ﺤﻴﺙ ّ

ﻤﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ) (45ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ،ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺏ ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻡ ﻭﻜﻝ ﻨﻤﻭﺫﺝ ّ

ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ :ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻴﺒﻲ ،ﺤﻴﺙ
ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻌﻡ )ﺩﺭﺠﺘﻴﻥ( ﻭﻻ )ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ( ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ) (180ﻤﻨﻬﺎ ) (90ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺏ ﻭ) (90ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻡ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ )(90
ﻤﻨﻬﺎ ) (45ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺏ ﻭ) (45ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻡ .ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﺤﺴﻥ ) (2008ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ،
ﺤﻴﺙ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ،
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ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﻠﺼﺩﻕ،
ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ).(0,87

ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ

ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﺂﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ

ﻋﻠﻴﻪ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﺨﺭﺠﺕ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ

ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ) (0.90ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ) (0,88ﻤﻥ
ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ) (40ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﺨﻼﻝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ّ

ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ :ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ :ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ،ﺍﻟﻤﺘﺴﻴﺏ.
ﺍﻟﺠﻨﺱ :ﺫﻜﺭ ،ﺃﻨﺜﻰ .ﺍﻟﺼﻑ :ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ،ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻋﺸﺭ.

ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ :ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻪ )ﻤﺭﺘﻔﻊ ،ﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻤﻨﺨﻔﺽ(.
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ "ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ

ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟"

ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ

ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (1ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ.
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ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ)(1
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﴼ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ

1

13

4,55

1,05

2

18

4,19

1,11

3

12

4,09

1,03

9
11

4,06

1,21

3,99

1,200

3,97

0,99

3,95

1,23

3,93

1,07

3,92

1,12
1,21

4
5
6

1
3

8

6

9

10

10

14

3,83

11

17

3,83

1,21

12

2

3,77

1,23

13

19

3,76

1,26

14

8

3,75

1,26

15

5

3,73

1,26

16

4
7

3,66

1,31

3,59

1,14

18

16

3,46

1,41

19

15

2,40

1,52

3,81

0,64

7

17
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ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﻠﻎ ) ،(3.81ﻤﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ّ
ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ّ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺠﺎﺀ ﻤﺭﺘﻔﻌﴼّ ،
) ،(2.40-4.55ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ) (1ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ "ﺃﻫﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﻏﻀﺒﻲ"
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) ،(4.55ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ )(2

ﻋﻠﻲ ﺘﻬﺩﺌﺔ ﻨﻔﺴﻲ " ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) ،(4.19ﺘﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ "ﻴﺼﻌﺏ ّ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ) (3ﻭﻨﺼﻬﺎ "ﺃﺤﺎﻭﻝ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺜﺎﺭ ﻏﻀﺒﻲ" ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ
ﺒﻠﻎ ) ،(4.09ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺭﻗﻡ ) (19ﻭﻨﺼﻬﺎ "ﻻ ﺃﺜﻕ ﺒﻘﺩﺭﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﻏﻀﺒﻲ"

ﺃﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻨﺤﻭ
ﺒﺎﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) .(2.40ﺘﺩﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ّ

ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻴُﻌﺯﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ،
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻜﺎﻟﺸﺘﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ.

ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺸﻌﻭﺭ ﻗﻭﻱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﺠﻬﴼ ﻨﺤﻭ
ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻴﺭ )ّ (Cormier, 2005
ﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻭﻟﺯ ).(Coles,2002

ﻭﻗﺩ ﺘُﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻤﻊ

ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺒﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ،
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ّ
ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﺯﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺘﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻴﺤﺎﻭﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ

ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻗﺩ ﺘﻘﻠﻝ ﻤﻥ
ﺫﺍﺘﻪ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ّ
ﺤﺩﺓ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻪ.
ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ" :ﻤﺎ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ

ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟"

ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ

ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (2ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ.
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ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )(2
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﴼ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ

1

0,75

0.24

2

0,26

0,20

3

0,23

0,20

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ
ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ّ

) ،(0.23-0.75ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﺒﺄﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) ،(0.75ﺠﺎﺀ ﺃﺴﻠﻭﺏ

ﺍﻟﺘﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ) ،(0.26ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻭﺒﺄﺩﻨﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻠﻎ ).(0.23

ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﻴﻜﻭﻥ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻋﺯﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ّ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻟﺩﻴﻬﻡ ،ﻭﻴﻌﺒﺭﻭﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺯﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ،

ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﻋﺼﺒﻴﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ،ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.

ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ ) (2004ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ّ
ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻭﻟﺯ ) (Coles, 2002ﺍﻟﺘﻲ

ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ّ
ﺃﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﻨﺯ ﻭﺠﻭﻟﻲ ) (Johnes & Jolly, 2005ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ّ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ .ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻝ ﻤﻥ )ﺤﺴﻥ (2008 ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ (2005 ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻴﻨﺔ (2007 ،ﺍﻟﺘﻲ

ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻴﻘﻠﻝ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ّ
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ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ" :ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

) (α≤0.05ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ُﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺼﻑ؟"

ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (3ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )(3
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺍﻟﺼﻑ

3,75

0,68

148

3,89

0,61

162

3,81

0,61

120

3,82

0,66

190

3,81

0,64

310

ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺘﺒﺎﻴﻨﴼ ﻅﺎﻫﺭﻴﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﺌﺎﺕ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺠﻨﺱ )ﺫﻜﺭ ،ﺃﻨﺜﻰ( ،ﻭﺍﻟﺼﻑ )ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

ﻋﺸﺭ( .ﻭﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (4ﺍﻵﺘﻲ:
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ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )(4
ﺘﺤﻠﻴﻝ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ

1,589

1

1,589

3,883

0,050

0,030

1

0,030

0,073

0,787

123,180

301

0,409

124,803

303

ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻼﺤﻅ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ) (α=0.05ﺘُﻌﺯﻯ
ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻨﺠﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻴﻅﻬﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻼﺤﻅ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ

) (α=0.05ﺘُﻌﺯﻯ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺼﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ.

ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺘُﻌﺯﻯ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺠﺎﺀﺕ

ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ.

ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻨﻔﴼ
ﻭﺘُﻌﺯﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ّ

ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ .ﻜﻤﺎ ﺃﻨّﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻋﺯﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻷﻨﺜﻰ؛ ﻓﺎﻟﺫﻜﻭﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﺘﺴﻊ ﻤﻥ

ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺸﺩﺩﴽ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻬﻥ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻜﻤﺎ ّ
ﻋﺩﻡ ﻅﻬﻭﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ .ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺃﺒﻭ

ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ
ﺴﻨﻴﻨﺔ (2007 ،ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ّ
ﻋﻨﻔﴼ ﻭﻋﺭﻀﻪ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻜﻝ ﻤﻥ ﺠﻭﻨﺯ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ) (2005ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ) (2004ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ
ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺤﺴﺏ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.
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ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ" :ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؟"

ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ

ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (5ﻴﻭﻀﺢ ﺫﻟﻙ.
ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )(5

ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ

0.11
0.09
310
*0.303
0.000
310
*0,312
0.000
310

ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (5ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ

ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﻴﺒﻲ.

ﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ

ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺴﻴﺏ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ
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ﻷﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ .ﻭﺘﻌﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ّ
ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ،ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺃﺓ ،ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻓﺭﺍﺩﴽ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻥ ﺫﻭﺍﺘﻬﻡ،

ﻭﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁ ﻭﻜﺒﺕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ

ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ،ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ،ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﻡ
ﻜﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺡ.

ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ

ﺃﻤﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻴﺏ ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻓﻘﺩ

ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ

ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻤﻊ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺜﻘﺘﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻡ .ﻜﻤﺎ ّ

ﺘﺘﺭﻙ ﺁﺜﺎﺭﴽ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ،ﺘﻔﻘﺩﻫﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ،ﻭﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﻡ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ .ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﻴﺭ ) (2004ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﺴﻔﻴﺎﻨﻲ (2006 ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ (2008 ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺃﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻠﻝ
ﻟﻭﺒﻴﺯ ) (Lopez, 2008ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ّ
ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻁﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺴﻴﺏ ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ
ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ.

ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 -ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.

 -ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ.

 ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﻘﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﻟﻘﺎﺀﺍﺕ ﺘﻭﻋﻭﻴﺔ ﺤﻭﻝﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
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ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:
ﺃﺒﻭ ﺴﻨﻴﻨﺔ ،ﻨﻬﺎﺩ ) .(2007ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ّ
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔّ ،

ﺒﻜﻴﺭ ،ﻨﺒﺭﻴﻥ ) .(2001ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﻠﻀﺒﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔّ ،

ﺤﺴﻥ ،ﻫﺒﺔ ) .(2008ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻭﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻤﺎﻥ،
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎّ ،
ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻜﺎ ﺒﻔﻠﺴﻁﻴﻥ .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ّ

ﺍﻷﺭﺩﻥ.

ﺍﻟﺤﻤﻴﺩﻱ ،ﻓﺎﻁﻤﺔ ) .(2004ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻁﺭ .ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ.261-171 ،25 ،
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌﻝ ﻟﻠﻨﺸﺭ.
ﺍﻟﺭﺸﺩﺍﻥ ،ﻋﺒﺩﺍﷲ ) .(2005ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔّ ،

ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ ،ﻓﻼﺡ ) .(2005ﻋﻼﻗﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺒﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎّ ،
ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ّ

ﺍﻟﺴﻔﻴﺎﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﺘﻭﺭ ) .(2006ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﻟﺩﻯ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ،
ﻤﻜﺔ ،ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ،ﺯﻜﺭﻴﺎ ،ﻭﺼﺎﺩﻕ ،ﻴﺴﺭﻴﺔ ) .(2000ﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﻁﻔﻝ ﻭﺴﺒﻝ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻪ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻼﺘﻪ.
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺩﺍﺭ ﻴﺎﻓﺎ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ.
ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻌﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ) .(2006ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔّ .

ﺍﻟﺸﻭﺍﺭﺏ ،ﺇﻴﺎﺩ) .(2003ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ
ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎّ ،
ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ّ

ﺍﻟﻁﺤﺎﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ) .(2001ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻭﻗﻴﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ .ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ،
ﺘﻭﻨﺱ.
ﻋﺎﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻔﻴﻅ ) .(2005ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻷﺭﻕ ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﺔ
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ﻋﻤﺎﻥ،
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔّ ،
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺨﻔﻀﻬﺎ ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ّ

ﺍﻷﺭﺩﻥ.

ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ،ﻤﺎﻫﺭ ) .(2008ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ .ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﻋﺸﻭﻱ ،ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺩﻭﻴﺭﻱ ،ﻤﺭﻭﺍﻥ ) .(2006ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻁﻼﺏ
ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ،
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